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Recently, the demand for problem solving environment (PSE) is rising. We present problem-
solving support system for mathematical sciences as a meta system. We have implemented a
function of similarity-based retrieval for formulas with Latent Semantic Indexing (LSI), using
formulas encoded by MathML as queries. And we have implemented a function of semantic
associative search applied to mathematical terms. In addition, we have implemented compos-
ite association retrieval system for data of mathematical formulas and propose a GUI system
which is suitable for use with this retrieval system. In this paper, we present problem-solving
support system for mathematical sciences with those system we have implemented.
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☆ この定義は文献 2) の記述である．文献 1) では下記の通り．
\A PSE is a computer system that provides all the
computational facilities needed to solve a target class
of problems. These features include advanced solution
methods, automatic and semiautomatic selection of so-
lution methods, and ways to easily incorporate novel
solution methods. Moreover, PSEs use the language
of the target class of problems, so users can run them
without specialized knowledge of the underlying com-

































( 1 ) 問題の探索・発見
( 2 ) 問題の本質の見極め
( 3 ) 問題の数理モデル化
( 4 ) 数式の計算モデル化
( 5 ) プログラミング
( 6 ) プログラムの正当性の検証
( 7 ) 問題への適用計算











Fig. 1 a way of problem-solving and some infomation for
problem-solving
図 2 問題解決支援システムの概略図









































































( 1 ) メタデータ空間MDS の設定
メタデータ空間生成方式については，3.2.2 節
で示す．













メタデータ空間 MDS において合成され, 部
分空間が選択される．






























以上から，pi を用いて，(p1;p2; ¢ ¢ ¢ ;pm)T
とすることによって，図 3のようなm行 n列
の初期データ行列M0 を作成する．
( 2 ) 初期データ行列の修正によるデータ行列の生成
(1)で作成した初期データ行列M0には，ペー





図 3 初期データ行列 M0 によるメタデータの表現.
意味的連想検索 類似数式検索
問い合わせ




















( 3 ) 相関行列 MTM からメタデータ空間生成
(2)で生成されたデータ行列M の相関行列























































exGUIde では，構造文法として Box 型構造文









図 5 exGUIde のシステム概要

















は，これらの Box を XML 形式で記述する．数
式 AT を Boxで表したものを表 1に示す．
ここで，XML では属性を用いて Box 構造の













































表 3 プロトタイプ A の実装環境



















5.1.1 実 装 環 境
表 3 にプロトタイプ A の実装環境について示す.
MathGUIdeは Javaを用いて実装されているために
機能拡張も Javaを用いた．


























5.2.1 実 装 環 境
表 4にプロトタイプ Bの動作環境 (クライアント)
について，表 5にプロトタイプBの動作環境 (サーバ)
について示す．開発環境はプロトタイプ A（表 3）と
7表 4 プロトタイプ B の実装環境 (クライアント)








表 5 プロトタイプ B の実装環境 (サーバ)
OS WindowsXP Professional SP2
CPU PentiumM 1.60GHz
Memory 512GB
Web サーバ Apache 2.0.54










TEX形式で書かれた数式を TeX to MathMLトラン
スレータ (Ttm)15) を用いてMathMLに変換した．
6.1 実 験 環 境
実験環境を表 6に示す．また，MathMLデータの
変換は Linuxを用いて行った．
6.2 実 験 例









Web ブラウザ： Internet Explorer version6.0
プラグイン： MathPlayer version2.0b
MathML
トランスレータ： Ttm Linux version







































順位 ID 式 相関量


















































順位 ID 式 相関量
1 (847) F = GMm
d2
1.0000
1 (3504) ® 1r e
¡·r 1.0000
3 (175) p = vE
c2
0.9997
3 (857) g = GM
d2
0.9997
3 (8936) p = vE
c2
0.9997
3 (9735) dµdt = hu 0.9997
表 10 実験結果 1-4.
問合せ：「s2 = c2t2 ¡ x2 ¡ y2 ¡ z2」
順位 ID 式 相関量
1 (212) s2 = c2t2 ¡ x2 ¡ y2 ¡ z2 1.0000
1 (1423) x2 + y2 = r2 1.0000
1 (3214) x2 + y2 = z2 1.0000
1 (5602) x2 + y2 << r2 1.0000
1 (9658) x5 + y5 = z5 1.0000
表 11 実験結果 1-5.
問合せ：「16r2y4(a2 ¡ 1) + 1¡ u2 = 0」
順位 ID 式 相関量
1 (1125) 16r2y4(a2 ¡ 1) + 1¡ u2 = 0 1.0000
1 (1377) x2 + ay2 ¡ 1 = 0 1.0000
3 (8990) x3 + y3 ¡ 3axy = 0 0.9999
4 (6659) 3(33) = 327 = 7625597484987 0.9994
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使用例を以下に，その画面例を図 14に示す. 図 14の







(d) ° = 0:6に設定したグラフを表示する．
(e) パラメータの再定義を行い，° = 0:2に設定し
たグラフを表示する．
(f) ° = 0:9に設定したグラフを表示する．
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図 14 使用例
